Growth in the use of generic drugs remains ‰at in Japan, and one of the reasons cited is information availability. We previously showed that the amount of information available on generic drugs diŠers greatly from one pharmaceutical industry to another, though, on average, it is inferior to that for original, brand name drugs. This report looks at information on individual generic drug products, rather than the active ingredients contained therein. In May 2004, we studied ingredients sold by at least 20 pharmaceutical industries. Here, for the same, particular ingredient, we evaluate current availability of generic-speciˆc information (as of August 2005), as well as change over time. On the basis of ingredient, the amount of information provided for generic drugs is 31.1±17.5-57.3±11.7％ that for the corresponding original drugs (Mean±S.D.), but in the company-by-company comparison, a large dispersion of 16.6±5.0-69.4± 11.9％ (Mean ±S.D.) is observed. In terms of information content, generic drugs provided less than 50％ as much information on``drug interactions'',``clinical e‹cacy'', and``outline of side eŠects'', as that for original drugs. The diŠerence between generic and original drugs was smaller in comparisons focusing on information speciˆc to generics than on those including all drug information. Our study also revealed that, over time, some pharmaceutical industries have added to the amount of information provided. When information is a deciding factor, the quantity available at the current time is not the only relevant aspect; it is best to select a pharmaceutical industry that is proactive about supplementing information post-release. 目 的 平成 14 年度診療報酬改定より，後発医薬品の処 方や調剤に対する加算が認められ，さらに平成 18 年度診療報酬改定では処方せん備考欄に後発医薬品 への変更可否についての項目が設定され後発医薬品 の使用推進が図られている．諸外国における後発医 薬品の普及は，数量ベースで米国 53％，英国 55 ％，ドイツでは 46％に達しているが，わが国では 17％にも満たない状況である． 1) その理由として， 従来から後発医薬品には品質・流通・情報提供にお ける問題があると指摘されてきた． 先にわれわれはそれら問題のうち情報提供につい て，医療機関が初めて当該成分を採用するときの判 断資料という観点から，後発医薬品が提供する情報 について客観的な評価を実施してきた． 2-7) その結 果，後発医薬品が提供する情報量は先発医薬品と比 較すると劣るが，同時に製薬企業間での差が大きか った．また，内容を分析したところ，後発医薬品で は特に臨床と密接な関係を示す項目で情報が不足す る傾向にあった． 以上の調査は新規に後発医薬品を採用する場合に 必要とされる，情報の提供の実態を明らかにすると いう観点から評価したものであるが，それら情報の 中には先発医薬品から入手可能なものが多数含まれ ている．そこで，本調査では個々の製品で独自に求 められる情報の提供の実態を比較検討した．
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